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ABSTRACT 
Th巴 purposeof this study was to analyz巴 relationalfactors in the decision to have children. Th巴
subjects in this study werel85mothers with children between the ag巴sof zero and six years old. 
The questionna廿巴 usedin this paper was Vinokur-Kaplan’s (1977), Family planning decision 
making : analysis of parent considerations. 
The results of the data were analyzed by six factors : social acknowledgement,new experiences，巴co-
nomic load,kin pr，巴servation,freedomres仕aint，如dresponsibility. 
Additionaly ,related factors included : y巴arswith the firstchild after marriage,number of children, 
moth巴r’sage,mother's academic backgrounds,father’s age,fath巴r'sacademic backgrounds,and whether 
th巴motherwas a housewife or working outside白巴home.






































子どもの出生順位別構成は、第一子が88人（47.6%）と最も多く、 次いで第二子が80人 （43.2 
%）、第三子以上が17人（9.2%）である。





15～19歳 1 ( 0. 5)
20～24歳 13(7.0) 
25～29歳 51(27.6) 
30～34歳 84 (45. 4)
35～39歳 31(16.8) 
40歳以上 5 ( 2.7) 






























15～19歳 1 ( 0. 5) 
20～24歳 41( 2.2) 
25～29歳 41 (22. 2)
30～34歳 73 (39. 5) 
35～39歳 44(23.8) 
40歳以上 17( 9.2) 
無解答 5 ( 2. 7) 




中学校 9( 4. 9) 
高等学校 73 (39. 5) 
専門学校 24(13. 0) 
短期大学 5( 2.7) 
大学 ・大学院 74(40.0) 




会社員 114 (61. 6) 
公務員 38(20.5) 
団体職員 7 ( 3. 8) 
自営業 16(8.7) 





7 ( 3.8) 
4 ( 2.2) 
母親の親と同居
父親の親と同居
核家族 166 (89. 7) 
祖父母と同居
2世帯家族
2 ( 1.1) 































1 ( 0. 5) 
これら属性聞の関連性は、母親の年齢と子どもの数との関連性はPearsonの偏差積率相関係
数で正の相関性が認められる（R二 0.279, p<O. 01）。即ち、母親の加齢に従って養育している
86 加藤：子どもを持つ母親の意識の違いに関連する諸要因の考察
子どもの数が多くなる。また、父親の年齢と子どもの数との関連性でも同様に正の相関性が認





































14.地域や社会に貢献する 0.715 0.131 0.048 0.120 0.001 0.047 0.547 
10.社会から一人前の大人と して認められる 0. 633 0. 166 0.140 0. 155 0. 050 0.110 0. 487 
15. 女性と しての機能を果たす 0. 583 0. 093 0. 055 0. 20 0. 070 0. 045 0. 400 
9. より よい人として道徳的に進歩する 0. 582 0.177 0.115 -0. 089 0. 097 0. 245 0. 461 
8.社会活動を増やし人との関係を広げる o. 502 0. 340 0. 012 0. 011 -0.108 0. 305 0. 473 
5. 楽しい経験をする 0.194 0. 659 0. 099 -0. 018 -0. 120 -0. 067 0.499 
4.子ども達に固まれ幸せだと感じること 0. 072 0. 619 0. 015 0. 137 -0. 027 0.122 0.423 
6.夫婦の紳を強める 0. 240 0. 586 -0.144 0. 099 -0. 053 0.146 0. 455 
3.健康でエネルギッシュであることが必要である 0.214 o. 477 0.004 。目118 0. 036 -0. 074 0.292 
2.家族など他人のことが考えられる 0.257 0. 364 0. 123 -0. 054 0.100 0. 228 0.278 
7.新 しい経験をする 0. 275 0. 340 0. 094 。.039 0.109 0. 292 0. 294 
13.子どもにはきょうだいが必要である 0. 168 0. 370 0. 009 0.100 0. C60 0.136 0.197 
11. 子どもの教育費について負担に思う 0. 046 -0. 038 0. 883 0. 011 0目070 0.004 0.789 
12.子どもの養育費全般について負担に思う 0. 043 -0. 062 o. 878 0. 034 0. 151 -0. 0お 0.801 
25.満足できる生活水準を維持できなくなる 0. 043 0.122 o. 458 0. 412 0. 329 0.119 0. 518 
22. 老後の安心を得る 0.280 0.078 0. 072 o. 548 0. 033 ・0.108 0.4C3 
24. 夫婦の時聞が減少する 0. 008 0. 099 0. 063 0.532 0.320 0.017 0.399 
21.家の跡継ぎ、自分の生き方考え方を受け継がせる 0. 258 0. 033 0.029 0. 489 0. 062 0. 173 0. 341 
20. 自分が望む性別である 0.113 0.059 0.062 o. 470 0. 002 0.198 0.384 





0. 022 0. 064 0. 278 0. 073 0. 608 -0. 085 0. 464 
-0. 016 0. 002 0.194 0. 088 0. 564 -0. 001 0. 364 
-0. 25 0. 224 0.163 0. 266 0. 367 0. 076 0. 288 
0. 240 0. 062 0. 098 -0. 006 0. 060 o. 499 0. 324 
18.子どもとの時間が持てる 0.158 0. 266 -0.123 0. 059 ・ 0. 177 0. 402 0. 307 




2. 505 2. 162 2. 088 1. 678 1. 636 1. 025 
9. 635 8. 314 8. 030 6. 454 6. 291 3. 942 












平均 -0.157 0.142 t=l.116 

























平均 0.176 0.142 t= 1. 719 





中学 高校 専門学校 短大 大学 ・大学院
＊＊ 
平均 0.083 -0.032 0.109 0.232 0.994 
SD 1. 311 0.924 0.835 0.832 0.473 























O～2年 3～ 5年 6～8年
l 
平均 -0.094 0.435 0.095 
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